






The Eﬀ ects of Shadowing Practices on the Formation of Phonological Representation
 in Chinese Students Learning Japanese as a Second Language:
An Experimental Study Using the Lexical Decision Task of Japanese Kanji-Words
Wenqing Zhang
Abstract: The present study investigated the lexical processing of Japanese Kanji-words in 
Japanese learners of Chinese by using a lexical decision task. In the experiment, intermediate 
learners were asked to perform a lexical decision task involving Japanese words and non-words 
in the pre-test. The target Japanese words were selected by manipulating the orthographical 
and phonological similarities with Chinese. In two weeks, the repeated words shadowing 
practices were executed 8 times 30 minutes each time. After the shadowing practices, the post-
test has been carried out. Then the post-test is compared with the pre-test. The reaction time 
of high orthographical similarities was shortened than the pre-test. The results showed that 
in high orthographical similarities appeared significant difference. It is seen that promoting 
effect according to the high orthographic similarities in the state of auditory presentation. 
These suggest that through the shadowing practices Japanese orthographic representation and 
phonological representation consolidated in mental lexicon has become stronger.
Key words: second language learning, orthographic similarities, phonological similarities, 
promoting eﬀ ect, shadowing practice
キーワード：第二言語学習，形態類似性，音韻類似性，干渉効果，シャドーイング練習
１．はじめに













































































ついて論究する研究が多かった（e,g., 蔡・松見 , 2009; 
邱 , 2002, 2003; 邱 , 2007)2）。前述のように，中日2言語
間では，言語学的には同根語は存在しないが，心理学
的には準同根語（松見，2002）にあたるものを同根語
として扱う研究が多い。近年の研究（e,g., 松見・費・蔡 , 

























































































































































する研究が多く行われている（e.g., 倉田・松見 , 2010; 




































































































































































































11)=1.93, p=.19, η2 =.05）, 音韻類似性の主効果（F (1, 
11)=0.10, p=.093, η2 < .001）は有意ではなかった。形
態類似性×音韻類似性の交互作用も有意ではなかった





11)=0.71, p=.42, η2 =.01), 音韻類似性の主効果（F (1, 
11)=0.99, p=.34, η2 < .001）は有意ではなかった。形
態類似性×音韻類似性の交互作用も有意ではなかった










類似性の主効果（F (1, 11)=2.39, p=.15, η2 =.06）, 音
韻類似性の主効果（F (1, 11)=0.04, p=.85, η2 < .001）
は有意ではなかった。形態類似性×音韻類似性の交互
表2 事前テストの各条件における誤答率と標準偏差
形 + 音 + 形 + 音 - 形 - 音 + 形 - 音 -
誤答率
(% ) 17.15 20.69 25.45 17.50
標準偏差
（SD） 15.31 11.70 7.09 8.14
注 “形＋，形 ‐ ”は形態類似性の高，低を表し，
　 “音＋，音 ‐ ”は音韻類似性の高，低を表す。
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11)=0.62, p=.45, η2 < .001）, 音韻類似性の主効果（F 
(1, 11)=1.65, p=.23, η2 =.03）は有意ではなかった。形
態類似性×音韻類似性の交互作用も有意ではなかった
















の主効果（F (1, 11)=0.003, p=.96, η2 =.20）と，形態



































形 + 音 + 形 + 音 - 形 - 音 + 形 - 音 -
誤答率
(% ) 16.04 22.69 20.92 20.20
標準偏差
（SD） 12.35 4.28 8.09 7.80
注 “形＋，形 ‐ ”は形態類似性の高，低を表し，
　 “音＋，音 ‐ ”は音韻類似性の高，低を表す。
表4  事後テストの反応時間から事前テストの
反応時間を減算した平均値と標準偏差（SD）
形 + 音 + 形 + 音 - 形 - 音 + 形 - 音 -
減算
平均値 -203.93 -204.95 66.08 54.81
標準偏差
（SD） 386.40 507.34 206.46 347.12
注 “形＋，形 ‐ ”は形態類似性の高，低を表し，
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